



BORDERS AND ASSOCIATIONS 
Socha Shuki-the Travel Diary of a Renga Master 
岸田依子＊
Socha Shuki. a travel diary of the renga master Socho, covers a span of 
time of six years, starting with the 2nd year of the Daiei period (1522). It 
describes Socho’s two trips between his home in Suruga and the capital. and 
his journeys to Echizen and Omi the details serve well an inquiry into the 
life of medieval renga masters. 
The trip between the countryside and the capital implies the existence of 
a border, but this is itself divided into a multitude of borders. The last part 
of the Muromachi period witnesses a strenghtening of the shugo system (by 
which each of the shugo daimyo was ruling over a part of the country) 
controlling the whole country - the control over land and people belonged 
exclusively to the daimyo, who were thus giving their possesions a status 
very close to that of a small country in itself. This is why in Socho’s travels 
the borderlines between country and country are given more attention than 





the natural borderlines of mountains, rivers, peaks and slopes ; and also this 
is why the renga poems in the diary are, more than often, o旺erednot to the 
gods of the mountain or of the road, than to the respective country rulers. 
Renga masters, being semi-priests. differ from the ordinary people - they 
belong to the border between the sacred and the profane ; their renga 
seances in the ruling daimyo castles and residences can be viewed as having 
a magic function of sanctuary. In this age of unceasing strife over and 
alteration of borderlines, when countries were in antagonist positions, renga 
meetings, based on common rules of composition as prescripted by yoriai 
and shikimoku, were a place where a di百erenttype of order and associations 
was brought about through the unification and harmonization of creative 
powers. As a meeting place as well as on the level of the creation process, 
renga was an art that brought the cosmic interrelatedness of things and the 
harmony to light. 
The journey of Socha Shuki starts in the 75th year of Socho’s life. It was a 
trip intended to make him spend his last days in the Syuon’an in Takigi 
related to Ikkyu, that is. for him personally it also was a trip from his 
birthplace to the place he wished to die in, the place he wanted to make the 
depature point to the other world. This paper is an attempt to look at these 











































































































































































































































































































































































































































光友学編 I戦国期権力と地域社会j、吉川弘文館・ 1986年）など参照。両論文とも、鶴崎裕雄 I戦
国の権力と寄合の文芸J（和泉書院・ 1988年） 所収。
④久保田昌希 「氏親の遠江平定と近隣の国々J( r静岡県史j通史編2 中世、第三編第一章第二節、




















* r宗長手記jの本文引用は、 島津忠夫校注 f宗長日記J（岩波文庫、 1975年） による。
討議要旨
鶴崎裕雄氏より、永正17年頃に今川氏親の遠江遠征が完成するが、その問、 宗長は遠江
を通らず、甲斐から信濃を経て京に行く道をとっており、遠征が終わって後は東海道を
通っている。発表で、宗長の中で天竜川を境として捉える意識があったという興味深い
指摘があったが、これも意識のーっとして考えると面白いのではないか、という意見が
提出された。さらに、同氏から、浜名郡羽鳥荘に関する室町幕府と今川氏の間の手紙の
やりとりについて、宗長が関与していたことが「飯尾文書Jにあるとの指摘があった。
また、「手記」の中に混在しているさまざまな文体のなかに説話があげられていた点に
ついて、他の紀行に多く登場する説話がないのが「手記」の特徴と捉えているが、どう
考えるかという質問がなされた。これに対して発表者からは、「手記」の中にあるのは
いわゆる説話ではなく、無名に近い人の悲話や笑話が一つの完結した話としてでてくる
もので、いわば説話風の小話であるという返答があった。
松村雄二氏より、連歌師の文学作品を肺分けする以前に、連歌師全体が境界的に生き
る人間であるということをどう捉えたらよいか、という質問がなされた。これについて
発表者は、連歌師の 〈境界性〉の深層の意味や価値については避けで通れない大きな問
題と考えており、今後さらに深く考察すべき課題として受けとめたいと返答された。
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